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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ دور "اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻮى
اﻟﺬي ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘـﺪﻳﻢ ﻓـﻲ ﺗﻨـﺎول اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟﻜﻼﻣـﻲ ﺑﻌﺎﻣـﺔ ،واﻟﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺑﺨﺎﺻـﺔ  -ﺑﻮﺻـﻔﻪ
ﻋﻨﺼﺮا ذا ﺧﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ  -وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻐﻮﻳﺔ ُﺗ ﻌ ﺪ ﻣﻦ
إﺑــﺪاﻋﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ  -أدﺑﻴــﺔ وﻟﻐﻮﻳــﺔ  -ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳــﻮاء .ﻟﻘــﺪ ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻹﺑــﺮاز دور
اﻟﻤﺘﻠﻘـــﻲ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ وﺗﺠﻠﻴﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻟﺨﻄـــﺎﺑﻲ ،وﺗﻮﺟﻴـــﻪ اﻟﺨﻄـــﺎب ،وﻛﻴـــﻒ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﺴـــﻴﺎق
اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻔﻬــﻢ واﻹﻓﻬـﺎم ﻟﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ،وﻧﺠـﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻴﺔ ﺑـﻴﻦ أﻃــﺮاف
ﺺ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺘـﺐ اﻟﺘـﺮاث اﻟﻨﺤـﻮي ،إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺘﻠﻘـﻲ
ﺧ َﻠ 
اﻟﺨﻄﺎب .و َ
ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﻫﻢ ﻳﺒﻨﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻳﻮﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ،ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو
ﺗﻨﻜﻴﺮﻫــﺎ ،وﺗﻘــﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﺗﺄﺧﻴﺮﻫــﺎ ،وﺣــﺬﻓﻬﺎ أو ذﻛﺮﻫــﺎ .وﻻ ﻏﺮاﺑــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﻟﻠﻐــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﺘﺠﺴــﺪ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  -وﻫﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻮاﺻﻞ  -إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :دور ،اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة ،أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ،ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ.

ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،أي ﻟﻐﺔ ،ﺗﺤﻜﻤﻪ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻢ
ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﺼﻮﻟًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﻤﺎه ﻏﺮاﻳﺲ ) (Griseﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ –
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوش) ،(1ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺠﺪ إﺷﺎرات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻨﺤﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ
أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺂﻟﻔﻬﺎ  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ.
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠّﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗّﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2022
* ﻃﺎﻟﺒﺔ دﻛﺘﻮراة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن.
* ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن .
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﻫﺬه اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و"ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺎﻃﺒﻴﻦ وﻫﺬا أدى ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺐ )اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى")(2؛ إذ ﺟﻌﻠﻮا
ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ  -ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ أواﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  -ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻤﻴﺪة) .(3وإن ﺻﺤﺔ أداء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ )اﻹﻋﺮاب( و)ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ( ،ﻓﻘﺴﻤﻮا اﻷﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻓﻖ
ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎت وﻣﻨﺼﻮﺑﺎت وﻣﺠﺮورات وﻣﺠﺰوﻣﺎت .وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺧﺘﻄﻪ
ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻠﺤﻦ ،وﺳﻼﻣﺔَ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻴﻦ
ﺗﻮاﺻﻠﻴﺘﻴﻦ):(4
اﻷوﻟﻰ :ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﺼﻴﺢ.
واﻷﺧﺮى :ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ
اﻟﻜﻼم.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﻠﺤﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﺻﻴﻞ
ﻧﺤﻮي ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎم ،وإدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ) ،(5ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ "اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل" ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)(6؛ ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ "ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ .وﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت") ،(7ﻣﺎذا ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻣﺎذا ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ،وﻣﺎذا ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺣﺘﻰ
ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ،وﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﻘﺎﻋﺪة أو ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺣﺬﻓًﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻤﺎ وزﻳﺎدةً  ...إﻟﺦ) ،(8ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدة.
واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ أﺣﺪ ﻫﺬه اﻷﻋﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ .وﻗﺪ ذﻛﺮ
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺒﺎرة – ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﺎوش) – (9أن ﻟﻠﻜﻼم ﻣﺨﺎرج وﻣﺴﺎﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ إذا ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ "دﺧﻞَ ﻗﻮم ﻋﻠﻰ
ﻓﻼن ﻓﻘﺎلَ ﻛﺬا" أن ﻳﻘﻮﻟﻮا :ﻓﻤﺎ ﻗﺎلَ ﻫﻮ ،وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺠﻴﺐ" :ﻗﺎل ﻛﺬا"؛ أﺧﺮج اﻟﻜﻼم ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺮج
ﻷن اﻟﻨﺎس ﺧﻮﻃﺒﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرﻓﻮﻧﻪ ،وﺳﻠﻚ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻮﻧﻪ").(10
وﻗﺪ أدرك اﻟﻨﺤﺎة أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﺷﺘﺮاط ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،
ﺑﻞ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﺷﺮﺑﺖُ اﻟﺒﺤﺮ ،ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم )ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ() ،(11ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺤﻮ،
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ إذا ﻟﻢ ﺗُﺮاع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ذات
ﻣﻌﺎن ﺗﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ ،و"ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ" ﻋﻨﺪ
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

اﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻦ .وﻳﺘﺮاﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻲ واﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﺎء
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻻ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﻷﻋﺮاف
ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎً إﻟﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم .وﺗﻌﺪ ﻓﻜﺮة
)ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل( أو )اﻟﻤﻘﺎم( أو )اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ( ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻨﻔﻴﻨﺴﺖ ) (Benvenestﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮورة ﺗَﻤﺜﱡﻞ وﺿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﻟﻪ
ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﺨﻄﺎب) ،(12وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻲ أﻃﺮ ﻗﻮاﻋﺪﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض؛ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻓﺎدة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻼم أن ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت
ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(13وﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺻﺎر
ﻋﻤﺎد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻘﺪ أُﺳﺲ اﻟﻨﺤﻮ ﻷﺟﻞ اﻹﻓﺎدة واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ") .(14وﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ وﺗﻔﻬﻢ ﻇﺮوﻓﻪ
وأﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻤﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﻮل
ﺑﺄن اﻟﻨﺤﺎة أﻗﺎﻣﻮا ﺻﺮح ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ) .(15وﻳﺮى
ﺣﻤﻴﺪة أن ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ  -ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﻀﻌﻮن دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول .وﻳﺒﺪو أن ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺑﺪور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ،وأن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي أن اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ) .(16واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻓﻘﺪ أﻗﺎم اﻟﻨﺤﺎة دراﺳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ؛ ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ؛ ﻓﻜﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ )اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( اﻟﻨﻮاة اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ .أﻣﺎ اﻷﺳﺲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓـ "ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻲ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﺴﻤﻮع أو اﻟﻤﻘﺮوء؟ وﻛﻴﻒ
ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ").(17
اﻟﻠﻐﺔ إذًا ،ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﻠﻮﻻه ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺛﻤﺔ داع ﻟﻠﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺤﻮار ،وﻟﻤﺎ
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة؛ ﻷﺟﻞ
ذﻟﻚ اﻫﺘﻢ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وإﻓﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻫﺘﻤﻮا ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻛﺎﻓﺔ؛ إذ ﻳﺠﺪ اﻟﺪارس ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻋﺒﺎرات ﻳﺴﻬﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ؛ ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت واﻟﺘﺄوﻳﻼت واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ رد اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﻨﺤﻮي ،ﻛﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ
وﺟﻮب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ؛ إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻷﻧﻤﺎط إﻻ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻚ) :ﺿﺮب ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ(
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻠﻔﻆ وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ.
دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ:
)(18

ﻳﻤﺜﱢﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻠﻔﻆ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ
و"اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ" ﻫﻮ "اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﺤﻮار ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ").(19
ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﺬﻫﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ،
وأﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ ﻛﻮﻧﻪ  -ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  -ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﻣﻦ
ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ،ﻓﻬﻮﻣﻨﺸﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻘﺼﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﻣﻌﻨًﻰ ﻣﻌﻴﻨًﺎ .أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ -
وﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر  -ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﺘﻠﻖ ﺳﻠﺒﻲ وذو دور "ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎﻹﻧﺎء ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻪ") .(20ﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ أن دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ دور دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺣﺮﻛﻲ وﻟﻴﺲ دورا
ﺳﻜﻮﻧﻴﺎ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﺎوش) (21؛ ﻓﻬﻮ دور ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ،وﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺸﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،واﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ وﺿﻮﺣﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﺒﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﻟﻴﻪ .وﺑﻘﺪر ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﻘﺪر ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ وﻟﻤﻘﺼﺪه ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،وﺑﻘﺪر اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة  -ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻋﻮﻧًﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد) ،(22واﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ذﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن "اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄن اﻟﻀﺮب ﻓﻌﻞٌ ﻟﺰﻳﺪٍ ،أو ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﻟﻪ ،وأن اﻟﻤﺮض ﺻﻔﺔٌ ﻟﻪ ،أو ﻟﻴﺲ
ﺑﺼﻔﺔٍ ﻟﻪ ،ﺷﻲء ﻳﻀ ﻌﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ودﻋﻮى ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ أو
ﺗﻜﺬﻳﺐ  ...وﺗﺼﺤﻴﺢ أو إﻓﺴﺎد ،ﻓﻬﻮ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ") .(23إﻻ أن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ؛ ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ دورا
ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ا ﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻪ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ وﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪره اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ وﻳﺪور ﻓﻲ
ﺧﻠﺪه)(24؛ ﻓﺎﻟﻤ ﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻳﻘﺮأ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪور ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال،
ﻓﻴﺨﺘﺎر )أي :اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ( ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪره ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ وﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ
اﻟﺴﺆال) ،(25أو  -ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ آﺧﺮ – ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ  -ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
ﺗﺸﻴﺮ أورﻛﺸﻴﻮﻧﻲ) – (26ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال :ﻣﻦ ﻫﻮ
ﻷﻛﻠﻤﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوش إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن دور اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻜﻼم
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﻔﻮﻗﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ .وﻻ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺸﺎوش  -ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل  -أن
ﻳﺮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ)(27؛ ﻓـ )اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ؛ "ﻷن اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ وﻋﺎه اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎل
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻟﻴﺲ ﺣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺪع اﻟﻜﻼم ،وﺑﻤﻘﺪار ﺗﺄﺛﺮه
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺒﺎراﺗﻪ وأﺣﻮال ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ" ).(28
وﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻠﻠﻤﺘﻠﻘﻲ  -ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ  -دور ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ  -وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ-
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻷﺣﻮاﻟﻪ ؛ وﻟﻪ دور آﺧﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﻓﻬﻤﻬﺎ .ﻫﺬان
اﻟﺪوران ﺟﻌﻼ داﺋﺮة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أوﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺎرك ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﺗﺄوﻳﻠﻪ .ﻳﻘﻮل ﻃﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ" :ﻓﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ أﺣﺪ إﻻ وأﺷﺮك ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺄُذُن
ﻏﻴﺮه ،وﻛﺎن اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ .ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎءُ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ  -ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻻ اﻧﻔﺼﺎل ﻹﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى .واﻧﻔﺮاد اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺒﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﻴﻠﺰم ﻋﻨﻪ اﻧﻔﺮاد ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم ،ﺑﻞ ﻣﺎ أن ﻳﺸﺮع اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺳﻤﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
دﻻﻻﺗﻪ؛ ﻷن ﻫﺬه اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻧﺰول اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ،
وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ وﺗﺘﻘﻠﺐ وﺗﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ") . (29وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻹﺑﺮاز
دور "اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ واﻟﻜﻼم ودوره ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻣﺒﺪأ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ:ﺗﺒﻮأ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﺑﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ –
ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء؛ ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﺮأوا
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي وﻣﺆوﻟﻪ  -اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻠﻘﻴﺎ واﺣﺪا ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺪة أﻓﺮاد ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻫﺬا
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ أو ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  -ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ أو ﺳﺎﻣﻌﺎ أو ﻗﺎرﺋﺎ أو ﻧﺎﻗﺪا  -ﻃﺮف أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ
أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ .وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب إذا ﻗﻠﻨﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ) - (30ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ وذﻟﻚ ﻷن
اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻻ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ .وﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎ
اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮاﻟﻬﻢ )أي :اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ( ،ﺑﻞ إن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﻧﻪ أﻧﺸﺄه
ﻵﺧﺮ ﻳﺘﻠﻘﺎه ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎذا ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "أﺣﺪ أﻫﻢ أﻋﻤﺪة اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ")(31؛ ذﻟﻚ أن
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أﻗﻮام ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ
ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ).(32
وﺗﺒﺪو أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﺗﺄوﻳﻠﻪ ،وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ
وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑـ "ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘَﺪر اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺮأ ﻟﻬﺎ
ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻼﻣﻪ وﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻘﺪر أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة") .(33وﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻣﻦ ﻫﻢ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻮن :ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﻋﺎداﺗﻬﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ وأدﻳﺎﻧﻬﻢ وأﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ
وﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻤﻬﻢ؟ وﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮن ردود أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ واﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)(34؟
ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ دﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ،
واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻟﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض أو إﺑﻬﺎم؛
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗُﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
"أﺷﺪ إﻋﺮاﺑﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ").(35
وﻳﻘﺮر اﻟﻨﺤﺎة أن إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻋﻠﻤﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪه اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ  -ﻳﺠﻴﺰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻮن ذﻛﺮه
أﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﻏﻴﺮه .وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ..." :ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺬي ﺑﻴﺎﻧﻪ أﻫﻢ ﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ أﻋﻨﻰ،
وإن ﻛﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻬﻤﺎﻧﻬﻢ وﻳﻌﻨﻴﺎﻧﻬﻢ") ،(36ﻓﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﻘِﺮ ﻣﺒﺪأً ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺗﻲ ازدﻫﺎر اﻟﻨﺤﻮ واﺳﺘﻘﺮاره ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺪارس اﻟﺒﺼﻴﺮ ،وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﻘﻮل" :واﻋﻠﻢ أﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪﻫﻢ اﻋﺘﻤﺪوا ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮى اﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم") ،(37إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻔﻆ ﻣﺎ،
ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺴﺮ وﺟﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ وﺳﺒﺐ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻏﻴﺮه) .(38ﻓﺈذا
ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺒﺘﺪأ وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن
اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻧﻜﺮة وﺧﺒﺮه ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ أو ﻇﺮﻓﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺰاح ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻳﻌﺪل ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ إﻓﺎدة
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻋﻠﻤﻪ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺲ ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻘَﺪم ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ .وﻗﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻨﻜﺮة ،إذا ﻛﺎن ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ،ﻓﻲ ﻧﺤﻮ:
"ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺪي" ،و"درﻫﻢ ﻟﻲ" ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ؛ ﻷن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ أن اﻟﻈﺮف واﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎن وﺻﻔﻴﻦ ﻟﻠﻨﻜﺮة إذا وﻗﻌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﺈذا
ﻗﺎل" :درﻫﻢ ﻟﻲ" ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ أن) ﻟﻲ( ﺻﻔﺔ ،وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺨﺒﺮ؛ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻨﺪه ﻟﺒﺲ(39)؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻘﺪم ﺧﺒﺮ اﻟﻨﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ) :ﻋﻨﺪي ﻛﺘﺎب ،(و)ﻟﻲ درﻫﻢ.(
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دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وإزاﻟﺔ اﻟﻠﺒﺲ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﺎق اﻟﺤﺎل اﻷﺳﺎس ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ ﻓﻘﺪم ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ،وﻟﻜﻲ ﻳﺒﻌﺪ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﻟﺒﺴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄن ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﻌﺖ؛ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻮﻫﻢ.
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﺗﺤﻘﱡﻖ
اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أوﺳﻊ ،ودورا ﻳﻔﻮق دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ؛ ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .وﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ
اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﻤﺄﻟﻮف ،ﻳﻘﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮب" :ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺧﺒﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ أن ﻳﻘﺮر
ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ") ،(40ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﺸﻜﱢﻜﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻓﻤﺎ وﺟﺪت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﻘﺴﻢ
واﻟﺰﻳﺎدة وﻏﻴﺮﻫﺎ  -اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ  -إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺪى ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أُدﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
أوﺿﺎع "اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن.
 )اﻟﻠﱠﺒﺲ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎق وﺿﻊ )اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ(:ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ )اﻟﻠﱠﺒﺲ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻤﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﻂ واﻻﺧﺘﻼط ،ﻓﺎﻟﺘَﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ أي:
اﺧﺘﻠﻂ واﺷﺘﺒﻪ) ،(41وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ واﻟﺘﻮﻫﻢ واﻹﺑﻬﺎم.
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻳﺆدي دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻓﻬﺎم) ،(42واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ
اﻟﻠﱠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻫﺬا ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ .إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻓﻬﺎم
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ؛ ﻓﻴﺘّﺨﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ  -ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺎءً ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﺻﻞ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ واﺿﺤﺔً ﺳﻠﻴﻤﺔً دون أن ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ أي ﻟﺒﺲ أو ﺗﺸﻮﻳﺶ أو ﻏﻤﻮض .وﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ،وﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ) .(43ﻳﻀﺎف
إﻟﻰ ذﻟﻚ – ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إدرﻳﺲ ﺳﺮﺣﺎن) - (44ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺮى ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ داﺧﻠﻬﺎ ﻛﻞ
اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺑﻌﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻠﻮك أﻓﺮاده وأﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ
) (Malinowskiﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

وﻗﺪ دأب ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﻟﻰ ﺗﺨَﻴﻞ ﺣﺎل اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻹدراك؛ ﻓﺘﻨﺒﻬﻮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ  -وﻫﻮ ﻳﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  -ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺳﺒﻖ إﻟﻰ ذﻫﻨﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺧّﺎه
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺤﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺎﻟﻠﱠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض ،واﻟﺘﻮﻫﻢ ،واﻹﺑﻬﺎم ،وﻫﺬه ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘّﻲ ،وﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ):(45
 -1اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
 -2اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ )أﺣﻮاﻟﻪ ،ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ ،واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ...إﻟﺦ(.
أﻣﺎ اﻟﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
اﻷول :ﻟﺒﺲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻷدوات) (46ﻛـ )اﻟﻼم( و)ﻣﺎ( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﻟﺘﺆدي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ .وﻣﻦ إﺷﺎرات اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﻠﱠﺒﺲ،
ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻴﻦ )ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ( و)ﻻم اﻟﺠﺮ( ﻓﻲ ﻧﺤﻮ) :إن ﻫﺬا ﻟَﺰﻳﺪ (وﻗﻮﻟﻬﻢ:
)إن ﻫﺬا ﻟِﺰﻳﺪٍ( ،وﻧﺤﻮ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﻴﻦ )ﻻم اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث( و)ﻻم اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث ﻷﺟﻠﻪ( ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
)ﻳﺎ ﻟَﺰﻳﺪ( ،وﻗﻮﻟﻬﻢ) :ﻳﺎ ﻟِﺰﻳﺪٍ( ،ﻓﺎﻟﻼم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ )ﻻم اﻟﻤﺘﺴﻐﺎث( ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻻم اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث
ﻷﺟﻠﻪ().(47
واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻟَﺒﺲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﻤﻮض ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ) .(48وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺒﺲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻟﻔﻆ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،أو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪد
اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻏﻤﻮﺿﻪ ،وﻗﺪ ﺷﺎع ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻬﺬه اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ).(49
وﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ  -ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إذا
ﺳﺎوى اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﺘﻘﻴﺪون ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺧﺸﻴﺔ
اﻟﱠﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" :أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ أﻧﺖ أﻧﺖ ،ﻓﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻠﻔﻆ ﻓﺎﺳﺪ ﻷﻧّﻪ ﻗﺪ أﺧﺒﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم وأﻧّﻪ اﺗّﺤﺪ اﻟﺨﺒﺮ واﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻔﻈًﺎ وﻣﻌﻨﻰ وﺣﻜﻢ اﻟﺨﺒﺮ أن
ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ،وإﻧّﻤﺎ ﺟﺎز ﻫﻬﻨﺎ ﻷن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻧﺖ أﻧﺖ،
أي :أﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺗﻴﺮة واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ...وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻢ :أﻧﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﻢ وﺷﻌﺮي
ﺷﻌﺮي ،ﻣﻌﻨﺎه وﺷﻌﺮي ﺷﻌﺮي اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ وﻋﺮﻓﺖ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻴﺎس اﻟﺒﺎب ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ وﻳﻠﺘﺒﺲ؛ إذ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮا أو
ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺎن اﻟﻤﺒﺘﺪأ ،وﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ
اﻹﻋﺮاب ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ :ﺿﺮب ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻟّﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻣﻨﻬﻤﺎ").(50
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨّﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أن ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗَﺴﺎوي اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ واﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل
ﺑﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮب اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺧﻼ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷﺑﺮز واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﻓَﻴﺆﻣﻦ ﺣﺪوث
اﻻﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻨﻬﻢ .إن ﺗﻨﺒﻪ اﻟﻨﺤﺎة إﻟﻰ وﺟﻮب وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻳﻬﻤﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﺘﺪأ أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ .وﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ،ﻳﻘﻮل ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن:
"إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﻞ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ واﺳﻄﺔ ﻟﻺﻓﻬﺎم واﻟﻔﻬﻢ وﻗﺪ ﺧُﻠِﻘﺖ اﻟﻠﻐﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻺﻓﻬﺎم وإن
أﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﺧﺮى ﻓﻨﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ").(51
وﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أورده اﺑﻦ ﺟﻨﻲ  -ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺿﻤﺎر اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم  -ﺣﻴﺚ ﻗﺎل) :أﻣﺎ اﻹﻟﺒﺎس ﻓﻸﻧّﻚ إذا ﻗﻠﺖ :زﻳﺪ ﺿﺮﺑﺖَ زﻳﺪاً ،ﻟﻢ ﺗﺄﻣﻦ أن ﻳﻈﻦ
أن زﻳﺪا اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻷول ،وأن ﻋﺎﺋﺪ اﻷول ﻣﺘﻮﻗّﻊ ﻣﺘﺮﻗّﺐ  ،...ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ :زﻳﺪ ﺿﺮﺑﺘﻪ ،ﻗﻄﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻹﺷﻜﺎل() .(52اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﺧﻔﺎء دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﻣﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻠﺒﺲ وﺗﻌﺪد اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت واﻟﺪﻻﻻت.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل – اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم  -ﺑﺄن ﺳﺒﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻰ ودﻻﻻﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻠﻘّﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺎﺋﻪ
– أﺣﻴﺎﻧًﺎ – ﻋﻠﻴﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻠﱠﺒﺲ ﺗﻌﺪد اﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﻤﻌﻨﻰ دون ﻣﺮﺟﻊ؛ إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘّﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺄن ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺼﻮد واﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ") .(53وﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻓﻬﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺑﻞ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض ،واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺪوره
 ﻋﻨﺪ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ  -ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰاﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
 ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر )اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ(:ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ وﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أو
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،وﻛﺜﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﺬف ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ )اﻟﺴﺎﻣﻊ( ﻣﺴﻮﻏًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﻏﺎت
اﻟﺤﺬف ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻷﺳﺎس واﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﺬف  -ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻧﻬﺎد
اﻟﻤﻮﺳﻰ) – (54وﻫﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺒﺲ ،وﻳﻤﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻮغ ﻟﻠﺤﺬف ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻮغ
ﺣﺬف اﻟﻤﺒﺘﺪأ ،واﺳﻢ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،وﺧﺒﺮ إن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ،وﺻﻠﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮل،
واﻟﻤﻌﻄﻮف،واﻟﻤﻔﻌﻮل ،واﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ  ،...ﻓﻘﺎﻟﻮا:
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

-

)أﺿﻤﺮ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ( ).(55

-

)ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﺤﺬﻓﻪ ﺟﺎز ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( ).(56

-

)واﻟﻤﺤﺬوﻓﺎت ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ،واﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻔﺼﺤﺎء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد إذا آﻧﺴﻮا ﺑﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ )اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ( ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻮن().(57

-

)وﻣﺘﻰ ﻋﻠِﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ( ).(58

-

)ﻟﻜﻨّﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ().(59

-

)أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ().(60

وﻗﺎﻟﻮا أﻳﻀﺎ) :اﻟﺤﺬف ﻻ ﻳﻜﻮن إﻟّﺎ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺬوف ،وﻻ ﻳﺤﺬف ﺷﻲء إﻟّﺎ أﻧّﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺄﻧّﻪ ﺛﺒﺖ().(61
وﻣﻦ ﻳﻤﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ﻳﺠﺪ أن اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺬف
ﺗﻨﺎوﻻ ﺷﺎﻣﻼ ،راﻋﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى).(62
وﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوش ﺟﻮاﻧﺐ "ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺬف" ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ):(63
-

ﺻﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﻘﺎﻣﻲ

-

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ

-

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮ

-

إﺻﻼح ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺸﻜّﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ،وﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ" ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮل :إن ﻓﻜﺮة
)ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( ﺗﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺤﻮي")(64؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻻ ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔّﻆ ﻛﻔﻌﻞ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﺼﺮف) (65ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
وﻟﻜﻦ ﻟﻪ دورا ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺨﻄﺎب وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ؛ ﻷن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘﺮأ وﻗﻌﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،ﻓﺎﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت واﻟﻌﻮارض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺬف وذﻛﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﻴﺮ
وﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻨﻜﻴﺮ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮﻛﻨﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ إن ﻟﻠﻤﺘﻠﻘّﻲ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ؛
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوش إﻟﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن ﻟﻠﻤﺨﺎﻃَﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ،ﻓﻠﻪ "دور ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺬف ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ وﻳﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﺬف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ إﻟّﺎ وﻫﻮ ﻳﻘﺮأ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃَﺐ").(66
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

ﺗُﻈﻬﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ وواﺿﺢ اﻟﺒﺮاﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺠﻞ ﻟﻠﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب
ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ،وﺣﺼﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ)" ،(67وإن اﻟﺴﺒﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻟﻴﺴﺖ واﺣﺪة
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺄﺗّﻰ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ أﻃﺮاف اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﻮﺣﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ،ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ إﻟﻰ ذﻛﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪه اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ،إﻧّﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ
اﻟﺤﺪث اﻷﻫﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃَﺐ أن ﻳﺴﻤﻌﻪ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪا اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ
ﻋﻨﻬﺎ ﻷﺻﺒﺢ اﻟﻜﻼم ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻐﻤﻮض ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪه؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻷن رؤﻳﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﺗُﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﺣﺪاث وﺗﺼﻮر اﻷﻓﻜﺎر ،ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ
اﻟﻤﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎل ﻓﻜﺮة أو ﻧﻘﻞ ﺣﺪث إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﺤﺪث").(68
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺼﻮغ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺤﺎل،
ﻓﻴﺤﺬف ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻤﺤﺬوف أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﺑﺪوره ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي وﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺤﺬوف ،ﻓﻴﻔﺴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﻳﻔﻬﻤﻪ .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ  -اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ
إﺟﺮاء اﻟﺤﺬف ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ  -ﺣﺬف اﻟﻤﻀﺎف وإﻗﺎﻣﺔُ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ؛ إذ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب
اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺴﻮﻏًﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﺤﺬف ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ
ﻳﻌﻴﺶ" :اﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﻀﺎف ﻗﺪ ﺣﺬف ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻫﻮ ﺳﺎﺋﻎ ﻓﻲ ﺳﻌﺔ اﻟﻜﻼم ،وﺣﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎر،
إذا ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻣﺴﻮغ ذﻟﻚ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ؛ إذ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎل أو ﻟﻔﻆ آﺧﺮ اﺳﺘُﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ") .(69ﻳﺠﻴﺰ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أن ﻳﺤﺬف
اﻟﻤﻀﺎف ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻜﻼم واﻻﺧﺘﺼﺎر ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  -ﻓﻲ ﺣﺎل أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ،وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :واﺳﺄل اﻟﻘﺮﻳﺔ")(70؛ ﻷن اﻟﻤﺮاد أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ وﻫﻮ  -ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم  -ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺴﺆول أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺆال ﻻ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎدات  -ﻓﻬﻲ ﻣﺪر
وﺣﺠﺮ -وإﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺴﺆال إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ ،وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺜﻘﺔ  -ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ –
ﻣﺴﻮﻏًﺎ ﻟﺤﺬف اﻟﻤﻀﺎف ،أي أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﺪرك أن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺤﺬوف ،ﻓﺎﻟﻤﻀﺎف ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺤﺬوف ﺷﻜﻼً ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻘﺪر ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ.
 ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر )اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ(:إن ﻟﻠﻤﺘﻠٌﻘﻲ أﺣﻮاﻻً ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺗﺘﻘﻠّﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﻤﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ أو ﺟﺎﻫﻞ) ،(71واﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ
ﺑﺪوره ﻳﺘﻮﺧّﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
أﻣﻮرا ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،ﻓﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﺟﻬﻠﻪ )أي :ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ( ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻠﻘﺎة إﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﺨﻴﺮ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه .و"أن
ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻠﱠﺒﺲ أو اﻟﻈﱠﻦ أو اﻟﺸﻚ أو اﻟﺘﻮﻫﻢ أو اﻟﻤﺠﺎز") .(72وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﺷﻚ أن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ أي رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﻜﻮن راﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻮق أو اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ – ﺑﻼﻏًﺎ ﺗﺎﻣﺎ – وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة)(73؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ،وﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻧﺴﺐ
ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،واﻟﺒﻨﺎءِ اﻷوﺿﺢ ﻹﻳﺼﺎل ﻣﻘﺎﺻﺪه ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﺤﺮف ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أو ﻳﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ اﻟﻠﱠﺒﺲ
واﻟﻐﻤﻮض؛ ﻓﺘﺮى اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ  -اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻨّﻪ  -ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو ﻳﻨﻜّﺮﻫﺎ ،وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﺆﺧّﺮﻫﺎ  -ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ؛ ﻓﻬﻲ )أي :إﻓﺎدة
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم ،ﺣﺮص اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ أﺷﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘّﻲ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق وﺿﻊ )اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ( ؛ إذ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻫﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،وأن
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺠﻬﻠﻪ .ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺑﺘﺪاء أﻧﻪ "إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﺳﻤﺎن ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ أن
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻴﻦ أو ﻧﻜﺮﺗﻴﻦ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻵﺧﺮ ﻧﻜﺮة ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻴﻦ ﺟﻌﻠْﺖ اﻟﺬي ﺗُﻘَﺪر أن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ،واﻟﺬي ﺗُﻘَﺪر أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﺠﻬﻠﻪ ﺧﺒﺮا ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻚ :زﻳﺪ أﺧﻮ ﻋﻤﺮو،
إذا ﻗﺪرت أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﻌﻠﻢ زﻳﺪا وﻳﺠﻬﻞ أﻧّﻪ أﺧﻮ ﻋﻤﺮو .ﻓﺈن ﻗﺪرت أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﻌﻠﻢ أﺧﺎ ﻋﻤﺮو،
وﻳﺠﻬﻞ أﻧﻪ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺰﻳﺪ  -ﻗﻠﺖ :أﺧﻮ ﻋﻤﺮو زﻳﺪ .وذﻟﻚ أن اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﺠﻬﻠﻪ ،واﻟﺨﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺨﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻣﻨﻬﻤﺎ").(74
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر )ت669:ﻫـ( ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ وﺟﻬﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو اﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أو اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ،
"ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ أن ﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ،وﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺧﺒﺮا؛
ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤ ﺨﺎﻃﺐ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎل ،أو ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮف أو ﺷﻬﺎدة
اﻟﺤﺎل؛ ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ").(75
ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧّﺮي) (76اﻟﻨﺤﺎة  -ﻋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ اﻟﻨﺤﺎة )وﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ() - (77ﺣﺎﻻت ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺮؤون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ أﺣﻮال ﻣﺨﺎﻃَﺒﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺒﻨﻲ )أي :اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ(
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﻮرات ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺤﺎة إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وراﻋﻮا ﻓﻴﻬﺎ أن ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻟّﺎ ﻧﻜﺮة .وﻟﻮ دﻗّﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر:
" ﻷن اﻻﺳﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ،وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻣﺠﻬﻮﻟًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻬﻮ ﻧﻜﺮة") ،(78ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧّﻪ ﻳﻌﻠﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻫﻮ
ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﺠﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻜﺮة إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ
)اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻚ) :زﻳﺪ أﺧﻮ ﻋﻤﺮو( ﻳﻌﺮف زﻳﺪا وﻳﺠﻬﻞ أﻧّﻪ أﺧﻮ ﻋﻤﺮو
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ،واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻚ) :أﺧﻮ ﻋﻤﺮو زﻳﺪ( ﻳﻌﺮف أن ﻟﻪ أﺧًﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻬﻞ أﻧّﻪ زﻳﺪ .وﻗﺪ
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺒﺪأ إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه )أي :ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ( ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻨﻜﺮة ،وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ واﻟﻤﺴﻮغ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺤﺮص اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻫﻮ
ﻳﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ وذﻟﻚ " ﻷن اﻟﻐﺮض ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎرات إﻓﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه وﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮ").(79
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﻮ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻤﺘﺄﺧّﺮون
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؛ ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ
اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻟّﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻟّﺎ ﻧﻜﺮة؛ ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ )اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮط اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ أن ﻳﺒﺘﺪأ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺛﻢ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮة.
وﻗﺪ رﺻﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﻼً .وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق وﺿﻊ )اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ(،
ﻓﺎﻟﺤﺎل ﻫﺬه ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ،وﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ واﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ وﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻜﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺆدﻳﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ) :ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ( وﻗﻮﻟﻚ) :ﻫﻮ زﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ( ،ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :واﻟﻤﻌﻨﻰ
أﻧّﻚ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﺒﻬﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ،ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ ﻷﻧّﻚ ﻇﻨﻨﺖ أﻧّﻪ ﻳﺠﻬﻠﻪ ،ﻓﻜـﺄﻧّﻚ ﻗﻠﺖ:
)اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ( ،ﻓﻤﻨﻄﻠﻖ ﺣﺎل ﻗﺪ ﺻﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ").(80
ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﻠﻤﺘﻠﻘّﻲ وﻳﻨﺒﻬﻪ إﻟﻴﻪ ،وﻳﻌﻘﺐ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ )ت:
368ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ واﻟﻤﻘﺼﺪ أﻧّﻚ أردت أن ﺗﻨﺒﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ل
)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻄﻼﻗﻪ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻘﺪ ،وﻟﻢ ﺗُﺮد أن ﺗﻌﺮﻓﻪ إﻳﺎه
وأﻧﺖ ﺗُﻘَﺪر أﻧﻪ ﻳﺠﻬﻠﻪ") ،(81ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ )اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( ﺑﺸﺨﺺ ﻳﻈﻦ أﻧّﻪ ﻳﺠﻬﻠﻪ،
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ.
أﻣﺎ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛّﺪة )ﻫﻮ زﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ( ،ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎن
ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ،وﻫﻮ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ – ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻬﻢ – ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘّﺨﺬ
ﺑﻤﻨﺂى ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ،ﺑﻞ ﻋﺪوﻫﻤﺎ أﻣﻮرا أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ .وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻟّﺎ إذا أدرك اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻟﻌﻞّ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛّﺪة وﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ" :وذﻟﻚ أﻧﻚ ذﻛﺮت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃَﺐ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ ،أو
ﻇﻨﻨﺖ أﻧّﻪ ﻳﺠﻬﻠﻪ ،ﻓﻜﺄﻧّﻚ ﻗﻠﺖ :أﺛﺒﺘﻪ أو اﻟﺰﻣﻪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ") .(82وﻳﺮى اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ أن اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻚ
)ﻫﻮ زﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ( "ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وﺧﺒﺮت ﺑﻪ ،وذﻟﻚ أﻧﻚ ﻗﻠﺖ )ﻫﻮ زﻳﺪ (ﻓﻘﺪ ﺧﺒﺮت
ﺑﺨﺒﺮ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﺎ ،وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠًﺎ ،وﻇﺎﻫﺮ اﻹﺧﺒﺎر ﻳﻮﺟﺐ أن اﻟﺨﺒﺮ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺧُﺒﺮ
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ﺑﻪ؛ ﻓﺈذا ﻗﺎل) :ﻫﻮ زﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ( ﻓﻜﺄﻧّﻪ ﻗﺎل :ﻻ ﺷﻚ ،وﻛﺄﻧّﻪ ﻗﺎل :أُﺣِﻖ ذﻟﻚ ،واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ )أُﺣﻖ (وﻣﺎ
أﺷﺒﻬﻪ").(83
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ – اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ  -أن اﻟﻨﺤﺎة اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ وﺟﻬﻠﻪ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ؛ ﻷن ﻛﻠّﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ؛ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ،اﻟﺬي
ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺤﺪد أﻳﻀﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ ،وﻣﻘﺪار اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ،
ودﻻﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ أو ﻋﻠﻢ ﺑﻪ").(84
 )اﻟﻈﻦ( و)اﻟﻐﻔﻠﺔ( و)اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟـﺘﺄوﻳﻞ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎق وﺿﻊ )اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ(:إن اﻟﻈﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺮدد اﻟﺮاﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎزم ،وﻫﻮ ﺷﻚ وﻳﻘﻴﻦ إﻟّﺎ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ
ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻋﻴﺎن ،إﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺪﺑﺮ) .(85اﻟﺘﻔﺖ ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﻟﻰ أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻠﻖ ﺑﺬﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ ﻇﻦ أو ﻏﻔﻠﺔ أو ﻏﻠﻂ ،ﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻫﺬه
اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻣﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻣﺘﺠﻨﺒﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﻘﻮل
دﻳﻜﺮو ":ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻄﺎب وﻏﺮﺿﻬﺎ
إﻓﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ") ،(86وﻗﺪ ﺟﺴﺪت ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻏﺮاﻳﺲ ) (Griseﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺎب ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ "اﻹﺧﺒﺎر" و"اﻟﺸﻤﻮل"؛ إذ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن ﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ
وﻣﻌﺎرﻓﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ،وإﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮر اﻟﺤﺪﻳﺚ ،و"إن اﻟﻈﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺎﻟﺞ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺮض ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ ﻇﻨﻮن  -ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ؛ إذ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔُ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻮﻇّﻒ ﻣﻦ أدوات اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺰه ذﻫﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎوره") ،(87وأوﺿﺢ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،وإزاﻟﺔ اﻟﻐَﻠَﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
أن اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﺷﺎﺋﻊ ،ﻳﻌﺒﺮون ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﻪ ،وﺑﺎﻟﻤﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ.
وﻳﻘﻮﻟﻮن" :ﻗﺎم زﻳﺪ ،"وﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞُ ﻏﻼﻣﻪ ،أو وﻟﺪه ،و"ﻗﺎم اﻟﻘﻮم "وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ أﻛﺜﺮﻫﻢ،
وﻧﺤﻮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻄﻠِﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻘﻮم .وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ،وﻗﻠﺖَ" :ﺟﺎء زﻳﺪ ،"رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻏﻔﻠﺔً ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺨْﺒﺮ ﻋﻨﻪ ،أو ذﻫﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻣﺮاده ،ﻓﻴﺤﻤﻠُﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز ،ﻓﻴﺰال ذﻟﻚ اﻟﻮﻫﻢ
ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ اﻻﺳﻢ ،ﻓﻴﻘﺎل" :ﺟﺎءﻧﻲ زﻳﺪ زﻳﺪ ،"وﻛﺬﻟﻚ "اﻟﻨﻔﺲ" ،و"اﻟﻌﻴﻦ" إذا ﻗﻠﺖ" :ﺟﺎءﻧﻲ زﻳﺪ
ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻴﻨُﻪ" ،ﻓﻴﺰﻳﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻇَﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻣﻦ إرادةِ اﻟﻤﺠﺎز ،وﻳﺆﻣِﻦ ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ").(88
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دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

إن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻇﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ دﻓَﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ
ﻇﻨﻮن أو ﺷﻜﻮك أو ﻏﻔﻠﺔ ،وﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ
ﻏَﻠَﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ .وﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻄﻊ أي ﻇﻨﻮن أو ﺷﻜﻮك .وﻗﺪ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺮﺿﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،ﻓﺮﺗﱠﺐ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ):(89
 -1أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺿﺮر ﻏﻔﻠﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻨﻪ.
 -2أن ﻳﺪﻓﻊ ﻇﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ اﻟﻐﻠﻂ.
 -3أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﻮزا.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﻫﻮ أن
ﻳﻨﺰ ه ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻟﻈﻦ أو ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻐﻠﻂ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻏﻠﻂ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺮﺿﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺗُﺮﺗﱠﺐ ﻋﻠﻰ
أﻏﺮاض ﺛﻼﺛﺔ ،أي أن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض ،وﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل أﺳﻠﻮﺑﻪ ،ﻓﺠﺎء ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻬﺪف إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ
ﻇﻦ أو ﻏﻔﻠﺔ أو ﻏﻠﻂ ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘّﻀﺢ
أن ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻮار وﺻﻴﻐﺘﻪ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘَﻲ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺸﻌﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وأﺣﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ إﻟﻴﻪ؛ ﻓﻴﻨﺴﺞ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت .واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر
ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﺤﺎل اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
 اﻹﺑﻬﺎم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق وﺿﻊ )اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ(:ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜّﻠﻢ ﻫﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻟَﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻔّﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ – أﺣﻴﺎﻧًﺎ – إﻟﻰ اﻷﻗﻮال اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﺳﺪﻳﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻔﻚ ﺳﺪاﻣﺘﻪ ﻋﺪة آﻟﻴﺎت – ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ذﻫﺒﻴﺔ ﺣﻤﻮ) – (90وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف – ﺣﺪﻳﺜًﺎ  -ﺑﺎﻷﻗﻮال اﻟﻤﻀﻤﺮة وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺎﻹﺑﻬﺎم ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ إﻟﻰ
اﻹﺑﻬﺎم أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ واﺿﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" :واﻷﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل )أو(
ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺷﺎﻛّﺎ ﻻ ﻳﺪري أﻳﻬﻤﺎ اﻟﺠﺎﺋﻲ ،وﻻ أﻳﻬﻤﺎ اﻟﻤﻀﺮوب ،واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ
أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺷﻚ ﻣﺘﻜﻠّﻢ ،وﻗﺪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ،ﻏﻴﺮ ﺷﺎك ،وإﻧّﻤﺎ أراد ﺗﺸﻜﻴﻚ
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺼﺪه ،ﻓﺄﺑﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻛﻘﻮﻟﻚ) :ﻛﻠّﻤﺖُ أﺣﺪ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ( ،و)اﺧﺘﺮتُ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ(
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﺗﻘﻮل ،وأﻧﺖ ﻋﺎرف ﺑﻪ ،وﻻ ﺗﺨﺒﺮ ،وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :وأرﺳﻠﻨﺎه إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔٍ أﻟﻒٍ أو ﻳﺰﻳﺪون(") .(91وﻗﺪ
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر )ت 566:ﻫـ( ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺒﺎرة أن) أو( ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ )اﻹﺑﻬﺎم( :ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻚ :ﻗﺎم زﻳﺪ
أو ﻋﻤﺮو ،وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻟّﺎ أﻧّﻚ أﺑﻬﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ().(92
ﺗﻜﺸﻒ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻀﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ،
ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن )أو( ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻚ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺗﻠﻚ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﺮدد اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وﺷﻜﻪ دون ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ .وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ )أو(
واﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﺎك ﻓﻴﻪ ،وإﻧّﻤﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ
واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﺸﻚ) ،(93وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ،
ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ" :ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ وﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ إذا أﺑﻬﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ وﻟﻢ ﺗﻘﺼﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ
ﻟﻪ" ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" :إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒٍ أو ﻳﺰﻳﺪون").(94
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل – اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم  -ﺑﺄن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ؛ ﻓﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻀﻤﺮة ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠّﻰ دور اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ؛ ﻷن ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺒﻖ ،وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وأﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ) ،(95ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜّﻞ )أي :اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺒﻖ( اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻠﺨﻄﺎب ﻳﻘﻮل دﻳﻜﺮو" :أﻣﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜّﻞ
اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻠﺨﻄﺎب") ،(96واﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻗﻮال
اﻟﻤﻀﻤﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ) (97اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻏﺮاﻳﺲ ) (Griseﻓﻴﻤﺎ أﺳﻤﺎه
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜَﻠﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ،اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻞﱞ ﻟﻺﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻪ وﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن
ﻣﻤﻜﻨًﺎ أن ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﺷﻴﺌًﺎ وﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ آﺧﺮ؟ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨًﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ
ﺷﻴﺌًﺎ وﻳﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ آﺧﺮ).(98
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي:
إن أول ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت دور اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ،إﻇﻬﺎر أن ﻧﺤﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،وأن ﻫﺬه ا ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ﻗﺎدﺗﻬﻢ
إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ وﻓﻲ ﺗﻘﻌﻴﺪﻫﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إن وﻋﻴﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ أوﻗﻔﻬﻢ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﺘﻨﺒﻬﻮا إﻟﻰ
أن أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ "ﻛﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻴﻪ
وﻷﺟﻠﻪ") .(99ﻓﻘﺪ وﺿﻌﻮا اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ داﺋﻤﺎ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ .إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪا  -ﻋﻠﻰ
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل" :وﻫﻲ ﺗﺨﺺ أﺣﻮال اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻘﺘﺮﻧًﺎ ﺑﺄﺣﻮال
اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ :ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ وﺟﻬﻠﻪ واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻣﻨﻜﻮر اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا اﺣﺘﺎج اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ إﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻜﻮر ﺑﺄن ﻳﻌﻴﻦ ﺣﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أن ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷوﻟﻮن").(100
وﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي ،ﻳﺠﺪ أن اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة
اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺨﺎﻃﺒﻲ ،ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﺷﺎرات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ،وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،وأﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ،
وأﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وأﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ :ﻣﺎ
أﺗﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮم ﻟﻴﺲ زﻳﺪا ،وآﺗﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن زﻳﺪا "ﻛﺄﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل آﺗﻮﻧﻲ ﺻﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻋﻨﺪه ﻗﺪ وﻗﻊ
ﻓﻲ ﺧﻠﺪه أن ﺑﻌﺾ اﻵﺗﻴﻦ زﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل :ﺑﻌﻀﻬﻢ زﻳﺪ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻀﻬﻢ زﻳﺪا وﺗﺮك
إﻇﻬﺎر )ﺑﻌﺾ( اﺳﺘﻐﻨﺎء") .(101ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻋﻤﻖ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذﻫﻢ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ،
وﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﺧﻠﺪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وذﻫﻨﻪ؛ ﻓﻴﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :واﻋﻠﻢ أن روﻳﺪا ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ اﻟﻜﺎف وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻓﻌﻞ،
وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻚ :روﻳﺪك زﻳﺪا ....وﻫﺬه اﻟﻜﺎف اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ روﻳﺪا إﻧﻤﺎ ﻟﺤﻘﺖ ﻟﺘﺒﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ
اﻟﻤﺨﺼﻮص ،ﻷن روﻳﺪا ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻮاﺣﺪ واﻟﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ أدﺧﻞ اﻟﻜﺎف ﺣﻴﻦ ﺧﺎف
اﻟﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮه،
ﻓﻠﺤﺎق اﻟﻜﺎف ﻛﻘﻮﻟﻚ :ﻳﺎ ﻓﻼن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻚ ،وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﻞ :أﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ،اﺳﺘﻐﻨﺎء
ﺑﺈﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻮل أﻳﻀﺎ :روﻳﺪك :ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺨﺎف أن ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺴﻮاه ،ﺗﻮﻛﻴﺪا ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻟﻠﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﻨﺼﺖ ﻟﻚ :أﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ذاك ﻳﺎ ﻓﻼن ،ﺗﻮﻛﻴﺪا  ...وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻜﺎف ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻚ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻣﻘﺒﻼً ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻚ :ﻳﺎ زﻳﺪ").(102
ﻟﻘﺪ أوﻟﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  -ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ردده اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ ﺑﻌﺪه -اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﺑﺴﻴﺎق اﻟﺤﺎل وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،وﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹرﺷﺎرات اﻟﺘﻲ
ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل ،وإﻳﻀﺎح ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ .وأول ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ -ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﺻﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪي) - (103ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﻟﺤﺎل
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻗﺒﺎل واﻹﻧﺼﺎت؛ ذﻟﻚ أن إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﻟﻪ وإﺻﻐﺎءه
إﻟﻴﻪ  -ذو أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ؛ ﻹﻳﺼﺎل ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﺑﻼﻏﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ،وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻴﻘﻦ أﻧﻪ وﻋﻰ ﻣﺎ
ذﻛﺮه ﺑﻔﻬﻢ وإدراك .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺿﺤﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ .وﻣﻦ ﻳﻨﻌﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن اﻟﻨﺤﺎة ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺬف واﻹﺿﻤﺎر.
ﻣﻌﻠﱢﻠﻴﻦ ﻫﺬااﻟﺤﺬف ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي؛ ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻄﻊ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺧﺘﻼط اﻟﺬي ﻳﻠﻤﺤﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻓﻲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ،وﺣﻴﺮﺗﻪ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺒﺎدي ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ؛ ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﻘﻮل ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ) ،(104ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً ﻣﻦ أدوات اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻈﻦ ﻓﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ
ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻟﺘﺨﺮج ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ") .(105ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ ا ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺗﺒﻨﻰ ﻟﺘﻮاﻓﻖ
إﺧﺮاج اﻟﻤﻌﺘَﻘَﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ).(106
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﱠﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻄﻒ ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻮل" :واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻋﻄﻒ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ رﺑﻂ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﺑﺎﻷﺧﺮى ،واﻹﻳﺬان ﺑﺤﺼﻮل
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،ﻟﺌﻼ ﻳﻈﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ أن اﻟﻤﺮاد اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأن ذِﻛْﺮى اﻷول ﻛﺎﻟﻐﻠﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﻲ
ﺑﺪل اﻟﻐﻠﻂ" :ﺟﺎءﻧﻲ زﻳﺪ ﻋﻤﺮو ،"و"ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﺛﻮبٍ" ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ أرادوا إزاﻟﺔَ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻫﻢ ﺑﺮﺑﻂ
إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﺑﺎﻷﺧﺮى ﺑﺤﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ،ﻟﻴﺼﻴﺮ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﻬﻤﺎ إﺧﺒﺎرا واﺣﺪا").(107
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﺟﺎء ﻹزاﻟﺔ اﻟﻈﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺄن اﻟﻤﺮاد اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأن ذﻛﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪل
اﻟﻐﻠﻂ ،أي ﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻐﻠﻂ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﺴﺘﺪرك ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺮض ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻇﻦ أو
ﺷﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﻦ .وﻟﻌﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺤﺎة
ﻋﻠﻰ ﻇﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻄﻒ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻋﻦ
أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ وﺗﻮﻗﻌﻪ وﻇﻨﻪ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ،وﻗﺪ ﻳﺴﺄل
ﻧﻔﺴﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺑﺪل اﻟﻐﻠﻂ،أي أﻧﻪ ﻏﻠﻂ وﻧﺴﻲ ،ﺛﻢ اﺳﺘﺪرك ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
وﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺲ واﻻﺣﺘﻤﺎل.
ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة
ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ .وﻫﻮ )أي :ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .وﻗﺪ ﻋﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻨﻜﺮة أﺻﻼً واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج )ت316:ه(" :ﻛﻞ اﺳﻢ ﻋﻢ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻤﺎ زاد ﻓﻬﻮ ﻧﻜﺮة ،وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﻧﻜﺮة ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ واﺣﺪا ﺑﻌﻴﻨﻪ إذا ذُﻛِﺮ .واﻟﻨﻜﺮة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﻓﺄﺣﺪ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ :أن ﻳﻜﻮن
اﻻﺳﻢ ﻓﻲ أول أﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻜﺮة ﻣﺜﻞ :رﺟﻞ ،وﻓﺮس ،وﺣﺠﺮ ،وﺟﻤﻞ ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن
ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﺻﺎر ﻧﻜﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻋﺮض ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻧﺤﻮ:
أن ﻳﺴﻤﻰ إﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﺮو ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﻪ ،ﻓﺈن ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ إذا ﻗﺎل
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

اﻟﻘﺎﺋﻞ :رأﻳﺖُ ﻋﻤﺮا ،أي اﻟﻌﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻜﱡﺮه دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم إذا ﺛُﻨﱢﻲ
وﺟﻤﻊ") .(108وﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ دور ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ  -ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دﺧﻮل اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﻲ ﻗﻮل
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :وأﻣﺎ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﻨﺤﻮ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻔﺮس واﻟﺒﻌﻴﺮ" وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ .وإﻧّﻤﺎ ﺻﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﻧّﻚ
أردت ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم اﻟﺸﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ ،دون ﺳﺎﺋﺮ أﻣﺘﻪ؛ ﻷﻧﻚ إذا ﻗﻠﺖ "ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ" ﻓﺈﻧﻚ زﻋﻤﺖ أﻧﻚ
إﻧﱠﻤﺎ ﻣﺮرت ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ،ﻻ ﺗﺮﻳﺪ رﺟﻼً ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ،وإذا دﺧﻠﺖ
اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗُﺬَﻛﱢﺮه رﺟﻼً ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ،ﻓﺘﻘﻮل "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ أﻣﺮه ﻛﺬا وﻛﺬا" ﻟﻴﺘﻮﻫﻢ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﺗﺬﻛﱠﺮ ﻣﻦ أﻣﺮه").(109
ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ" :وإذا دﺧﻠﺖ اﻷﻟﻒ واﻟﻠّﺎم ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﺗﺬﻛّﺮه ،رﺟﻼً ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ،ﻓﺘﻘﻮل
"اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ أﻣﺮه ﻛﺬا وﻛﺬا" ﻟﻴﺘﻮﻫﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﺗﺬﻛﱠﺮ ﻣﻦ أﻣﺮه" ،ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻪ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ،وأﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل ﻧﺤﻮ :ﻳﻌﺮف ،ﻋﺮف ،ﻳﺘﻮﻫﻢ،
ﻋﻬﺪ ،ﺗﺬﻛﺮ.
إذًا؛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  -اﻟﺘﻲ راﻋﻮا ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻮال
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  -ﻳﺠﺪ اﻟﺪارس أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ،وﻟﻌﻞ
أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ،
واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  -ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ؛ ﻓﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻞ وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ،واﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗُﻮﻟﱠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻞ ،وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ؛
ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﺗﺄوﻳﻞ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ – ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ وﻋﻴﻬﻢ ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻢ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻟﻐﻮﻳﺔ وأﺳﺲ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻇﺮوﻓﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﺟﻬﻞ وﺗ ﻴﻘﻦ وﻏﻔﻠﺔ وﻇﻦ وإﻧﻜﺎر وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم ،ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة إﻟﻰ "ﻣﺒﺪأ إﻓﺎدة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﺬف وذﻛﺮ وﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻨﻜﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﻴﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻷﻏﺮاض وﻣﻌﺎن ﻳﻘﺘﻀ ﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ؛ ﻓﺠﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻬﻢ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ واﻟﻌﺮف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻷﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ إﻟﻴﻪ واﺿﺤﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أي ﻟﺒﺲ
أو ﻏﻤﻮض.
وﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺤﻮار ،ﻧﺎل اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺪرس
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻠﻮﻻه ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺛﻤﺔ داع ﻟﻠﺘﺨﺎﻃﺐ أو اﻟﺤﻮار ،وﻻ ﺗﻌﺪدت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﻻ
ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ "ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻠﻘﻲ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﺴﻤﻮع أو اﻟﻤﻘﺮوء؛ وﻛﻴﻒ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي
ورد ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ") ،(110وﻫﺬا ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳﻜًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﻋﻨﺼﺮا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ
وإﻧﺘﺎﺟﻪ) .(111وﻗﺪ أدرك اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ أن اﻟﺴﺒﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻘﺪ
ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮا ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ،ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ أﻃﺮاف اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻓﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ،وﺗُﻐْﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ؛ "ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ﻳﺮاﻋﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ،وﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم وﺑﻨﺎء
أﺟﺰاﺋﻪ") ،(112وﺑ ﺬﻟﻚ أﺿﺤﺖ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ؛ ﻓﺄﺣﻮاﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ أو أﺳﻠﻮب دون ﻏﻴﺮه.

194

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol19/iss1/7

Al Badawi and Safa: The Role of the “Recipient” in Arabic Grammatical Heritage: A Stu

ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ:ﻲ ي اﻟﻌﺮﺑ
 دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ

The Role of the “Recipient” in Arabic Grammatical
Heritage: A Study in the Light of some Modern
Approaches
Neveen A. Al Badawi and Faisal I. Safa, Department of Arabic Language and
Literature, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Abstract
This research aims at defining the role of the “recipient” in the Arabic grammatical
heritage in order to highlight the level of the Ancient Arabic Grammar studies in dealing
with the verbal position in general, and the recipient in particular – as he has been
described as an important element in the conversational position. Moreover, this paper
aims to know the extent of availability of this ancient study of linguistic concepts, which
were considered as one of the innovations of modern linguistic studies in their both
literary and linguistic aspects. This research also attempts to highlight the role of the
active Recipient and its manifestation in the process of discursive communication,
directing the speech, and how the elements of the external context work with the internal
ones in achieving the understanding, in general, and the understanding of the recipient,
in particular, and in the success of the communicative process between the parties of
discourse.The current research concluds, in its extrapolating a set of grammatical
provisions in the books of grammatical heritage, that the recipient was present in the
minds of ancient grammarians as they were building and directing grammar rules, such
as defining or undefining grammatical components, preposing them or postposing and
deleting them or mentioning. It is not surprising becaused the real function of language,
which is creating communication, cannot be realized without the presence of a recipient.

Keywords: Role, the recipient, Arabic grammar, Forming constructions, the benefit
(understanding), the security of confusion, Modern approaches.
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻹﺣﺎﻻت:
1

اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ" ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ،
ﺑﻴﺮوت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،2001 ،ج.922/2

2

أﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ،اﻟﻜﺮك ،اﻷردن ،ﻣﺞ  ،7ع  ،2ﻧﻴﺴﺎن ،2011 ،ص.114:

3

ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ط ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻟﻮﻧﺠﻤﺎن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،1997 ،ص.20:

4

ﺣﻴﺎل ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻹﻓﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف ،اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ع  ،4أﻳﺎر  ،2017ص.200:

5

اﻟﺠﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﺞ ) ،(25ع )+ (1
) 2009 ،(2ص.84:

6

اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ع  ،39ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2007
ص.235 :

7

ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ص ،235 :ﻧﻘﻼ
ﻋﻦ .Levinson, Stephen: Pragmatics, Cambridge University Press,1983,p:100

8

ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ص.235 :

9

ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ" ،ج.922/2

 10اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ )ت471 :ه( ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ( ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1969 ،ص ،18:وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج.922/2
 11اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت761:ه( ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ( ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،1991 ،ج ،525 /1واﻟﺜﻮري ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ،
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) (12اﻟﻌﺪد) ،(9ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2016 ،ص.265:
 12رﺣﺎﻳﻤﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻨﺪ ﻏﺮاﻳﺲ وﺗﺠﻠﻴﺎت ﺣﻀﻮره ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻴﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ،ع ،32ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2017ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:
E. Benveniste. Problème de linguistiquegénérale, paris, gallimard 1974, p: 74.

 13ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻴﺎل ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻹﻓﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ،ص.201:
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

 14اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ،2013 ،
ج ،55/1وﻳﻨﻈﺮ ﺣﻴﺎل ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻹﻓﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.201:
 15ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.20:
 16ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.22:
 17ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ص.232:
 18ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﻴﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ،اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ ،أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻت اﻟﺨﻄﺎب ،دار ﻧﻴﻨﻮى
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،2011 ،ص.9،6 :
 19ﻳﻨﻈﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،إدرﻳﺲ ،اﻟﺘﺎوﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻲ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت وأﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆول،
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻮي ،ﺣﺎﻓﻆ إﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ،ط ،2ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن ،2014 ،ص.133 :
 20ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج.905 /2
 21ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج.905 /2
 22ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.69 :
 23ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص ،373:وﻳﻨﻈﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،إدرﻳﺲ ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ
اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت وأﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆول ،ص.133 :
 24ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج.906/2
 25ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج /2ص.906:
ﻼ ﻋﻦ .Orecchioni,Lenonciation, p: 20
 26ﻳﻨﻈﺮ ﺳﺮﺣﺎن إدرﻳﺲ ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ  -اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ،ﻧﻘ ً
 27ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج /2ص.906 – 905:
 28أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ،دﻻﻻت اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ،ط ،2ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1987 ،ص.76 :
 29ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻃﻪ ،ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺤﻮار وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ط ،2اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺮﺑﺎط،
اﻟﻤﻐﺮب ،2000 ،ص.50 :
 30اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص ،906 :وﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.20:
 31ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮﺳﻰ ،ﻧﻬﺎد ،اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻴﺮورة "ﺑﺼﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ"،
ط ،1دار اﻟﺸﺮوق ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2003 ،ص.128:
 32ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،ص.13:
 33ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻲ اﻟﺨﻄﺎب ،ج /2ص.897
 34أﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮب ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،دار ﻣﺠﺪﻻوي
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط ،1993 ،1ص.152 :
197
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

 35ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﺰاوي ،ﻧﻌﻤﺔ رﺣﻴﻢ ،اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮرد،
اﻟﻤﺠﻠﺪ) ،(10اﻟﻌﺪد) (3و) ،1981 ،(4ص ،121:وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻮادي ،أﺳﻌﺪ ،ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ط ،1دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2011 ،ص.89:
 36ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ )ت180:ه( ،اﻟﻜﺘﺎب )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون(،
ط ،3ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1988 ،ج/1ص ،42:وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻮادي ،أﺳﻌﺪ ،ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ص.91 :
 37ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص ،84 :وﻳﻨﻈﺮ ﻋﻮض ،ﺳﺎﻣﻲ ،وﺑﺼﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ،
وﺣﻤﺪو ،ﺧﺎﻟﺪ ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻷداء واﻟﻤﻮاﻧﻊ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻼذﻗﻴﺔ ،ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺞ ) (31ع ) ،2009 ،(2ص.113:
 38ﺷﺒﻜﺔ

ﺻﻮت

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

ﻓﻲ

اﻟﻨﺤﻮ

اﻟﻌﺮﺑﻲ،

2012/2/1

voice

farabic.net@gmail.com

 39اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ )ت643:ه( ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،إدارة اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ) ،د.ت( ،ج
.226- 225/1
 40ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮب ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ص.152:
 41ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب) ،ﻣﺎدة ﻟﺒﺲ(.
 42اﻹﻓﻬﺎم ﻣﻦ أﻓﻬﻢ ﻳﻔﻬﻢ إﻗﻬﺎﻣﺎ ،وأﻓﻬﻤﻪ اﻟﺪرس :ﻣﻜّﻨﻪ ﻣﻦ إدراﻛﻪ ﻟﻪ وأﺣﺴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻟﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻠًﺎ ﻋﻤﺮ،
أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ط،2008 / 1
ج1742/3
 43ﻳﻨﻈﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،إدرﻳﺲ ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ – اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ،ص ،156:ﻧﻘﻼ ﻋﻦ
ص.20.Orecchioni, Lenonciation , p156:
 44ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.156:
 45زﺑﻦ ،راﻧﻴﺎ رﻣﻀﺎن ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1دار ﺟﻠﻴﺲ
اﻟﺰﻣﺎن ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2015 ،ص.201 :
 46ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
 ،2008ص ،97 :وﻳﻨﻈﺮ زﺑﻦ ،راﻧﻴﺎ رﻣﻀﺎن ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاث اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ص.202 :
 47اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ) ،ت 384 :ﻫـ( ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮوف) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘّﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ( ،ﺟﺪة،
دار اﻟﺸﺮوق ،ط ،1981 ،2ص.63 :
 48زﺑﻦ ،راﻧﻴﺎ رﻣﻀﺎن ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.202 :
 49اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺨﺰوم ﻋﻠﻲ ،ﻏﻤﻮض اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻠﻐﺎت ،2015 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ع ،12ص.43 :
198
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Al Badawi and Safa: The Role of the “Recipient” in Arabic Grammatical Heritage: A Stu

ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

 50ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج /1ص.99-98 :
 51ﻳﻨﻈﺮ ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ص.233 :
 52اﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن )ت395:ه( ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1952 ،ج ،193 / 2وﻳﻨﻈﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎدر ،اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ،
ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻷدب وﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﻌﺪد ) ،(27ﺗﻤﻮز ،ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2018ص.96 :
 53ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﺟﺘﻬﺎدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط ،2007 ،1ص ،224 :وﻳﻨﻈﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻗﺎدر ،اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ :ص.96 :
 54ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮﺳﻰ ،ﻧﻬﺎد ،اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻴﺮورة "ﺑﺼﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال ،اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ"،
ص.128 :
 55ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج / 1ص ،34،224،238 :ج / 2ص ،297،346 :وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﺬﻳﻦ وﻇّﻔﻮا ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ وإﺿﻤﺎره ،وﺗﺒﻌﻪ
ﺗﻠﻤﻴﺬه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ.
 56اﻟﻤﺒﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ )ت285:ه( ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ( ،ط ،1وزارة
اﻷوﻗﺎف ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1994 ،ج،3
ص.254 :
 57اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻐﺪادي )ت316:ه( ،اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ( ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ج.241 / 2
 58اﻟﻌﻜﺒﺮي ،أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ )ت616:ه( ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻋﺮاب )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻏﺎزي
ﻣﺨﺘﺎر ﻃﻠﻴﻤﺎت( ،ﺑﻴﺮوت دار اﻟﻔﻜﺮ ،1995 ،ج ،157 / 1وﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،ص108 :
 59ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج ،150/1ج ،6 / 2ص  ،247 ،246 ،192 ،83ج ،104/ 3ص
 ،469 ،374ج.127 / 4
 60اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ) ،ت686 :ه( ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ )ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴﻖ:ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ
ﻋﻤﺮ( ،ط ،2ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎز ﻳﻮﻧﺲ ،ﺑﻨﻐﺎزي ،1996 ،ج ،272/ 2وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ،
أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج.1136/ 2
 61اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ )ت669:ه( ،ﺷﺮح ﺟﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ )ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﻫﻮاﻣﺸﻪ وﻓﻬﺎرﺳﻪ :ﻓﻮاز
اﻟﺸﻌﺎر( ،إﺷﺮاف :إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،ط ،1ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،1998 ،ص.444 :
 62ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج.1175 / 2
 63ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ج.1175 / 2
 64ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،ص.102 :
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

 65ﻳﺬﻛﺮ أوﺳﺘﻦ أن ﺑﻨﻄﻖ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻔﺮدة ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ = اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻲ:
 1ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻠﻔّﻆ ،ﺣﻘﻴﻘﺔ أ ن اﻟﻤﺮء ﻗﺎل ﺷﻴﺌﺎ ،ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ
 2ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل ،وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺪث ﻛﺄن ﻳﺤﺬَر
أﺣﺪ أو ﻳﺮﺟﻮ أﺣﺪ
 3ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﻒ أﺛﺮ اﻟﻘﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻣﻊ ،أي ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ )ﺑﺄﻧّﻪ
ﻣﺜﻼ :ﻓﺮح أو ﻏﻀﺐ( ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘّﻠﻔّﻆ إﻟﻰ ﻓﺮع ﺻﻮﺗﻲ )ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات( ،وﻓﻌﻞ
ﺗﻮاﺻﻠﻲ )ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺠﻢ( ،وﻓﻌﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻟﻤﻌﻨﻰ )ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ( :ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺎﻳﻨﻪ ﻣﻦ ،ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﺞ ،وﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ ،دﻳﺘﺮ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﺼﻲ )ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ( اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻌﻮد ،1999 ،ص.63 :
 66ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج ،1175 / 2وﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ :اﻟﺸﺎوش،
ج.1136/2
 67ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.61 :
 68ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.62 :
 69ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج.23/3
 70ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،آﻳﺔ ).(82
 71ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.72 :
 72ﺻﺤﺮاوي ،ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة "اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ
اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،2005 ،ص.220 :
 73ﺻﻔﺎ ،ﻓﻴﺼﻞ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻨﻜﺮة ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﺳﻼم أﺑﺎد ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺞ  ،31ع  ،4أﻛﺘﻮﺑﺮ –
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1995ص.139 :
ﺼﻞ ،ج.225-1
 74ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ،ج 354/ 1وﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔ 
 75ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ج ،898-2وﻳﻨﻈﺮ ،ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وأﺣﻮال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق
اﻟﻌﻠﻮم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ،اﻟﻌﺪد ) ،(11ﻣﺎرس  ،2008ص.379 :
 76ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ج ،354 / 1واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ج،224 / 1
واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )ت 911 :ﻫـ( اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ(،
اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،1975ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮ ،ج.45/2
 77ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،74 / 1وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج .126 / 4
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ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

 78ﻳﻨﻈﺮ إﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ،ج ،285 / 2وﻳﻨﻈﺮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح
اﻟﺠﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وأﺣﻮال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ص.379 :
 79ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج.224 / 1
 80ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج.79-78/2
 81اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ )ت368:ه( ،ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻟﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ( ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط ،2008 ،1ج.406 /2
 82ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج /2ص.78،79 :
 83ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ج.408-407/ 2
 84ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.74 -73 :
 85ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻠًﺎ اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس،
)ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي() ،راﺟﻌﻪ :أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ وﺿﺎﺣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺟﻤﻌﺔ( ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،2001 ،1ج ،35ص ،365وﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة
)ظ ،ن ،ن(.
 86ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔّﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب ،اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺗﻴﺰي وزو ،2012 ،ص ،192 :ﻧﻘﻠًﺎ ﻋﻦ:
Edition, Hermann, 3 Ducrot (Oswald), Dire et ne pas dire, Paris, editeur, 1972, p: 204.

 87ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.110 :
 88ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج.221/2
 89ﻳﻨﻈﺮ اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ج.357 /2
 90ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔّﻆ ،ص.194 :
 91ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج 5/ص.20 :
 92ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ،ج ،233/1وﻳﻨﻈﺮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،ﻟﻴﻠﻰ ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ
ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وأﺣﻮال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ص.377 :
 93ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ
وأﺣﻮال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ص378 :
 94اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ )ت581:ه( ،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ )ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض( ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،1992 ،ص،253 :
وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.107 :
 95ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔّﻆ ،ص.196 :
 96ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ،197 – 196 :ﻧﻘﻠًﺎ ﻋﻦ:
Ducrot (Oswald), Dire et ne pas dire, p: 90
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 97ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.196 :
 98ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺤﻠﺔ ،ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ،آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،2002 ،
ص.33 – 32 :
 99إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻧﺒﻴﻠﺔ ،اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻻﺗﺼﺎل ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺞ) ،(5ع) ،1984،(1ص.101:
 100اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ع ،78وﻳﻨﻈﺮ
اﻟﻜﺘﺎب ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ج.347 /2
 101ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ج 244 /1وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،،ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮرد ،اﻟﻌﺮاق ،ع  ،2002 ،3ص.19
 102ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺻﺢ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.19
 103اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﺻﺢ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻼم )رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ( ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،2014 ،
ص.159
 104ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج.429 /1
 105ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﺻﺢ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻼم )رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ( ،ص.159
 106ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ج.90 /8
 107اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ،أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻐﺪادي )ت316 :ه(،اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ )ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ( ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ج.148/ 1
 108ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص ،60وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب،ج /2ص.1012
 109ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ص.232 :
 110ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أﺻﻮل وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ،ط ،1دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻐﺪاد ،1999 ،ص:
.29
 111ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ص.23 :
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Al Badawi and Safa: The Role of the “Recipient” in Arabic Grammatical Heritage: A Stu

ي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻐﻮ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
دور "اﻟﻤﺘﻠ ّﻘﻲ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟ ّﻨﺤﻮ 

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻧﺒﻴﻠﺔ .(1984) ،اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻻﺗﺼﺎل ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺞ) ،(5ع).(1

اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ )ت686 :ﻫـ( ،(1996) ،ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ) ،ﺗﺼﺤﻴﺢ
وﺗﻌﻠﻴﻖ:ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ( ،ط ،2ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎز ﻳﻮﻧﺲ ،ﺑﻨﻐﺎزي.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،(2018) ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺠﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ وأﺣﻮال اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﻌﺪد ) (11ﻣﺎرس.
اﻟﺜﻮري ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ،(2016) ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) (12اﻟﻌﺪد) ،(9ﻳﻨﺎﻳﺮ.
اﻟﺠﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،(2009) ،اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﻣﺞ ) ،(25ع )(1
.(2) +
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ )ت471 :ﻫـ( ،(1969) ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ(،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن )ت395:ه( ،(1952) ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر( ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،(1996) ،اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺪد).(78
اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،(2013) ،ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﻓﻢ
ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،(2007) ،اﺟﺘﻬﺎدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ط ،1ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم) ،د.ت( ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب.
ﺣﻤﻮ ،ذﻫﺒﻴﺔ ،(2012) ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔّﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب ،اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﻴﺰي وزو.
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ﺣﻤﻴﺪة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،(1997) ،ﻧﻈﺎم اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن
ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻟﻮﻧﺠﻤﺎن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.
ﺣﻴﺎل ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،(2017) ،اﻹﻓﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف ،اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ع  ،4أﻳﺎر.
اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺻﺢ ،(2002) ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮرد ،اﻟﻌﺮاق ،ع .،3
اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺻﺢ ،(2014) ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻼم )رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺧﺎﻧﻪ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎدر ،(2018) ،اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ،ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻷدب وﻋﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﻌﺪد ) ،(27ﺗﻤﻮز ،ﻳﻮﻟﻴﻮ.
اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺑﺎن ،(2008) ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن.
رﺣﺎﻳﻤﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ،(2017) ،ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻨﺪ ﻏﺮاﻳﺲ وﺗﺠﻠﻴﺎت ﺣﻀﻮره ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،ﺧﺮوج
اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻴﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ،ع  ،32ﻳﻮﻟﻴﻮ.
اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ )ت 384 :ﻫـ( ،(1981) ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮوف) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘّﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﻠﺒﻲ( ،ط ،2دار اﻟﺸﺮوق ،ﺟﺪة.
زﺑﻦ ،راﻧﻴﺎ رﻣﻀﺎن ،(2015) ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ط ،1دار ﺟﻠﻴﺲ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ) ،د.ت( ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس،
ط ،2اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻐﺪادي )ت316:ﻫـ() ،د.ت( ،اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ،
)ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ( ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
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ﺳﺮﺣﺎن ،إدرﻳﺲ ،(2014) ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ – اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب
ﻋﻠﻮي ،ﺣﺎﻓﻆ إﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ،ط ،2ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ،
اﻷردن.
اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ )ت581:ﻫـ( ،(1992) ،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ) ،ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض( ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ )ت180:ﻫـ( ،(1988) ،اﻟﻜﺘﺎب) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون( ،ط ،3ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.،
اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ )ت368:ﻫـ( ،(2001) ،ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻬﺪﻟﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )ت 911 :ﻫـ( ،(1975) ،اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ( ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺸﺎوش ،ﻣﺤﻤﺪ ،(2001) ،أﺻﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺤﻮ
اﻟﻨﺺ" ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.
ﺷﺒﻜﺔ ﺻﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،(2012) ،اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲvoice /2/1 ،

.farabic.net@gmail.com
اﻟﺸﻴﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ،(2011) ،اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ ،أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻت اﻟﺨﻄﺎب ،دار
ﻧﻴﻨﻮى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ.
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ،(1999) ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أﺻﻮل وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ،ط ،1دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺑﻐﺪاد.
ﺻﺤﺮاوي ،ﻣﺴﻌﻮد ،(2005) ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة "اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
ﺻﻔﺎ ،ﻓﻴﺼﻞ ،(1995) ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻨﻜﺮة ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﺳﻼم أﺑﺎد ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺞ
 ،31ع  ،4أﻛﺘﻮﺑﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ.
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اﻟﺒﺪوي وﺻﻔﺎ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻃﻪ ،(2000) ،ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺤﻮار وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ط ،2اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﻐﺮب.
اﻟﻌﺰاوي ،ﻧﻌﻤﺔ رﺣﻴﻢ ،(1981) ،اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻤﻮرد ،اﻟﻤﺠﻠﺪ) ،(10اﻟﻌﺪد) (3و).(4
اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ )ت669:ﻫـ( ،(1998) ،ﺷﺮح ﺟﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ) ،ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ
ﻫﻮاﻣﺸﻪ وﻓﻬﺎرﺳﻪ :ﻓﻮاز اﻟﺸﻌﺎر() ،إﺷﺮاف :إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب( ،ط ،1ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻌﻜﺒﺮي ،أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ )ت616 :ﻫـ( ،(1995) ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﺒﻨﺎء
واﻹﻋﺮاب) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻏﺎزي ﻣﺨﺘﺎر ﻃﻠﻴﻤﺎت( ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت.
ﻋﻤﺮ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ،(2008) ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ط ،1ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻠﻐﺔ.
اﻟﻌﻮادي ،أﺳﻌﺪ ،(2011) ،ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ط ،1دار
اﻟﺤﺎﻣﺪ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
ﻋﻮض ،ﺳﺎﻣﻲ ،وﺑﺼﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ،وﺣﻤﺪو ،ﺧﺎﻟﺪ ،(2009) ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻷداء واﻟﻤﻮاﻧﻊ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻼذﻗﻴﺔ ،ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻣﺞ) ،(31ع).(2
اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺨﺰوم ﻋﻠﻲ ،(2015) ،ﻏﻤﻮض اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻠﻐﺎت،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ع ،12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،(2007) ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ع
 ،39ﻳﻮﻟﻴﻮ.
اﻟﻤﺒﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ )ت285:ﻫـ( ،(1994) ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ
ﻋﻀﻴﻤﺔ( ،ط ،1وزارة اﻷوﻗﺎف ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر) ،د.ت( ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
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أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،(1987) ،دﻻﻻت اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻤﻮﺳﻰ ،ﻧﻬﺎد ،(2003) ،اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻴﺮورة "ﺑﺼﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،ط ،1دار اﻟﺸﺮوق ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
ﻧﺤﻠﺔ ،ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ،(2002) ،آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
أﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﻋﻤﺮ ،(2011) ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ،اﻟﻜﺮك ،اﻷردن ،ﻣﺞ  ،7ع  ،2ﻧﻴﺴﺎن.
ﻫﺎﻳﻨﻪ ﻣﻦ ،ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﺞ ،وﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺮ ،دﻳﺘﺮ ،(1999) ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ) ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ( اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت761:ﻫـ( ،(1991) ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ،
)ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ( ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ )ت643:ﻫـ() ،د.ت( ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،إدارة اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.
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